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ABSTRACT 
The pressures on agriculture are examined in the context of the 
changed role of agriculture in Europe. The adjustment of farms and 
organisations to the changing conditions is discussed and the problem 
of farm size in Europe is outlined. The conflict between modernisation 
and increasing efficiency, on the one hand, and the maintenance of 
heritage and natural vegetation, on the other hand, is discussed. 
The impact of these pressures is-viewed in relation to the development 
of agricultural policy and the problem of surplus production. 
THE CHANGED ROLE OF AGRICULTURE 
The development of agriculture has been a pushing force 
in Europe's modern economic and technological development; the 
Agrarian Revolution preceded the Industrial Revolution. The 
increase in yields and productivity per worker in agriculture 
created the necessary room for the deployment of other types of 
production and also for the expansion of.scientific research and 
education that provided the basis for later development. 
Europe passed this initial stage long ago but a great part 
of the world is still in this primary phase of development. Most 
of the less developed countries at present have a less favourable 
starting position with respect to agricultural production per worker 
and per capita food production than Europe at the start of its 
industrial revolution. Moreover, these countries experience a more 
rapid growth in population (Bairoch, 1975). 
From the early stages of industrial development agriculture 
has declined in relative importance as a source of income and 
employment, although in absolute terms a significant decrease of 
agricultural employment was not apparent during the first decades. 
The rise of agricultural labour productivity, mainly achieved by 
an intensification of land use and an increase in crop yields, was 
still balanced by the growth of the population and the increase 
of per capita consumption of agricultural products, particularly 
of livestock products, vegetables, fruits and so on. However, 
gradually the increase of labour productivity exceeded the slacken-
ing expansion in demand for agricultural products and agricultural 
employment started to decline in absolute terms. In most European 
rural areas this stage was reached during the first decades of this 
century but gained momentum after the second World War. Strong 
economic growth leading to a strong demand for labour in other 
sectors of the economy and a sharp increase in real labour cost 
then induced an acceleration in the decline of the agricultural 
labour force. 
The economic and technological development of agriculture 
became increasingly subject to forces originating from developments 
In the rest of the economy and, instead of being a pushing sector, 
agriculture had become a driven sector. To keep pace with the 
development of income in the rest of the economy, agriculture was 
forced to apply the labour substituting and saving innovations 
developed by scientific research that itself also was induced to 
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concentrate on the development nf labour saving techniques and the 
substitution of capital for labour iBui tan, J r? 7 7 : . 
FARM ADJUSTMENTS TO CHANGING CXNHIT : ONS 
The land saving and yield 1 acaca •-i ~g •': .no /- ! i ons typical 
of the early stages of the mod;-. i \c :----'; - ,••• r iculture 
generally did not, as yet, requiaa an ?:'. ,:-..;t";,-l: : the farm size 
pattern. The new technology era:.; •'.'. i^'-fi aa a •• .aaal 1 scale, 
and did not require a change of ;.hc :".aa i . - ,. ;.-••;. io. The 
structural policies for the agricultural -cc>~- were directed 
towards the improvement of institution--) i .a a ' eh.r'cal infra-
structures in order to facilitate the appii.oati c.n of the new farm 
technology (tenancy legislation, land reform measures, improvement 
of transportation, marketing and credit facilities, etc.) and last 
but not least the 'trias agriculturae' research, education and 
extension. 
The shift to the introduction of 1abour-saving technologies 
under the constraints of a slackening demand for agricultural 
products and/or a limited area of agricultural land, however, 
required a more intensive structural adjustment of farming 
structures for two reasons. 
The efficient use of mode;-- 1 a hour -sa'-ine equipment and 
the application of modern farm systans required a bigger scale of 
operation than could be achieved or. rost farms, and the increasing 
work capacity of the agricultural wr-. kers crests.! ';-ployment 
problems on farms which could no longer provide sufficient employ-
ment for the farmer 'Maris and de Ve:r, 1973). 
The adjustment in the acale a f ap--a-"t 1 aa ;. meet, the 
requirements of a full and efficient uti I i f ar : op ;• :' the capacity 
of modern farm outfits could be met. to a gr«--.- ea ~ <. r.t , by struct-
ural adjustments within the existing farm size pattern such as 
diversification, specialisation, intensification f al external 
organisation (Bergmann, 1974, ?oussard, iv"'. ";o Ver, 1978a). 
The production of inputs and the processing of farm products 
originally integrated with farming ware concentrated in large scale 
industries. This, of course, was ai so inherent in the introduction 
of the modern inputs which replacer; farm produced inputs (fertil-
isers, tractors, concentrate feeds, pesticides, etc.). By 
intensification, specialisation and diversification, the farms also 
managed to increase the scale of operations within the limitations 
imposed by the existing farm area. By employing contractors and 
co-operation in the use of implements for the execution of specific 
farm operations like harvesting, it was possible to attain an 
efficient scale of operations when this was beyond the reach of 
individual farms. This principle of external organisation was also 
applied to activities like research and development, marketing, 
farm administration and expert advice. 
The modern farm in Western Europe and other industrialised 
market economies concentrates on those activities which can be 
performed efficiently on the scale that the farm allows and, there-
fore, depends strongly on a surrounding infrastructure of downstream 
and upstream industries, such as marketing and servicing 
organisations and, last but net least, government institutions. 
This structure contrasts strongly with development in Eastern Europe 
where the solution for the problems of scale is sought by con-
centration in highly integrated large-scale organisations. It would 
be beyond the scope of this paper to discuss the pros and cons of 
these divergent systems of organisation. Moreover, the divergent 
solutions are rooted in ideological, considerations concerning the 
organisation of society as a whole rather than evolving from 
considerations of factors such as efficiency and bargaining power. 
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THE FARM SIZE PROBLEM 
The transfer of original farm ar zivities to specialised 
industries and institutions inevitably resulted in some loss of 
employment in farming. However, the groat increase in the working 
capacity of farm workers had a much greater impact. In most rural 
areas of Western Europe the majority of farms became too small to 
provide sufficient employment for one man. These farms were trapped 
since, on the one hand, they could not profitably apply modern 
labour saving farm technology for the lack of alternative labour 
use and, on the other hand, the continued use of obsolete equipment 
and working methods meant that they faced a deteriorating income 
because they could not adjust to the rapidly rising cost of labour. 
Consequently they were not able to raise their productivity at a 
rate which was required in order to keep pace with the development 
of income in other sectors. 
This situation enforced an intensive and painful process 
of structural adjustment in order to reduce the number of farmers 
and of agricultural holdings. The reduction in the number of farm 
workers was a slow and gradual process. During the first decades 
it was mainly confined to a reduction in the labour force per farm 
by a reduction in the number Of hired workers, but in the next stage 
there was a reduction in dependent family workers. 
Only in the last 15 to 20 years has the number of farmers 
and agricultural holdings also started to decline significantly 
in most rural areas of Western Europe. This occurred mainly through 
retirement without succession and, to a much smaller extent, through 
change of occupation of the farmer. 
The main reason for the slowness of this adjustment process 
is that, despite the deteriorating income and although the farm 
offers insufficient financial prospects for new farmers, the 
established older farmers can often still earn a decent living on 
such farms. Generally they have relatively low family expenditures 
and also do not have to depend heavily on borrowed capital, or to 
invest much in the renewal of buildings and equipment. 
Despite a relatively low level of remuneration for their 
land, capital and labour, they prefer to continue farming until 
their retirement compared to the alternatives of a change of 
occupation, residence and social position and an alternative invest-
ment of their capital with all the risks, uncertainties and other 
disutilities involved in such a change. Moreover, jobs are hard 
to find in the present situation. Although the slow and gradual 
decline in the number of farms in the course of time nevertheless 
resulted in a considerable increase of the average farm size, the 
contribution to the growth of the remaining farms was relatively 
small. This occurred because of the small share in the total farm 
area and farm production of the abolished farms (de Veer, 1977). 
The large number of farms with insufficient income potent-
ials and lagging adjustment potentials causes serious social 
problems. A relatively small number (say 15 - 2570) of farms of 
sufficient size for the application of modern farming methods 
generally have a relatively large share (say 60 - 70%) of total 
production. There is an obvious and growing gap between the 
conditions under which the major part of farm output is produced 
and those under which the major part of the farmers are producing. 
The majority of the present farmers and farmworkers have to work -
mostly quite hard - on farms of insufficient size with obsolete 
equipment and methods at low levels of productivity, and under 
unfavourable working conditions. Thus they are faced with low and 
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deteriorating incomes with little o-nrturi ty 
arrears. They also tend to lag b^b'"4 i-crss 
to product prices, crop yields, .'•' : " Ü ^ : = ; 
lack of expertise, information a-r c -Jîr.i-
a relatively small proportion of ;.:.\e rams i.c 
in modernisation and raising the p-.-o.-~uctiv-i tv 
and capital. 
SOME ADDITIONAL PROBLEMS OF EUROPE'S RURA7 '.?.: 
In the rural areas of Westerr ^u?-: 
modern farming confronted more historical'. 
than were faced in the later developed far-run 
World' like North America and Australia. Ir 
intensity of agricultural land use and the no 
not as yet raised to such high levels when mo. 
initiated. During the course of a developraen 
centuries the agrarian structures ar.rl the lay 
rural areas had been tuned to a regional self 
the prevailing ecological and technological c 
density of population (Slicher van Bath, 196? 
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;t the historically 
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, conflict with 
The existing farm structures - and ultimately the entire 
economy - of the West European nations carr.e under hravy pressure 
when confronted with comp-tit: on from the stror.c'y market, orientated 
agriculture in the newly unlocked overseas ter :'. ; or: es . In 
particular, North America could produce under more favourable 
natural and structural conditions. This situation, gave rise to 
a debate that still continues; should the frontiers be left open 
for cheap agricultural imports from the new territories with the 
consequence of: 
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a strong reduction of incomes in domestic agriculture and in 
particular the more rural areas which mainly depend on 
agriculture. 
the necessity for an acceleration of industrial development and 
an accelerated transfer of workers from agriculture to industry 
(and from rural areas to industrial centres). 
a strong dependence for national food supply on overseas prod-
uction and long distance transport. 
With the exception of the UK and some small coastal 
countries, the Western European nations decided for agricultural 
protection. One could, of course, question the wisdom of this 
decision and argue that many of the later and present problems might 
have been avoided by not taking the easiest way out (Tracy, 1964; 
Auge Laribé, 1950). 
An important line of thinking, not only in the UK and in 
America but also in France and Germany, is that Europe took the 
wrong course. The more efficient farming structures in the UK, 
and the higher agricultural productivity in Denmark and The 
Netherlands, are put forward as arguments to support this thesis. 
Although the protective policy probably prejudiced a rapid 
structural readjustment and modernisation of agriculture, it is 
doubtful whether the continental Western states at the end of the 
last century had a real option to maintain free trade in agri-
cultural products and could have accepted the necessary rapid and 
radical readjustment of their agriculture and economy and political 
and social structures. The decision to protect domestic agriculture 
has been maintained until now and has been expanded to the original 
free trade countries even though, taking into account the much 
smaller importance of the agricultural sector, the necessary adjust-
ments now would be less difficult, or less extensive, than at the 
end of the last century. 
However, agricultural price policy can only provide a 
general income support to agriculture and can hardly influence the 
intersectoral income distribution. Neither can it shield agri-
cultural producers from the impact of economic growth and 
technological development within their own economy, nor prevent 
the need for radical structural adjustments to the changing economic 
and technical conditions (Heidhues, 1976). 
THE SURPLUS PROBLEM 
The agriculture price policy of the European Community (EC), 
which replaced and prolonged the former national protectionist 
policies, is confronted with serious problems of surplus production 
of heavily protected products like milk, sugar, wheat and wine. 
The government expenditures involved in the disposal of these 
surpluses place a growing financial and political burden on this 
policy. From an economic point of view, however, the real cost 
of the policy is the misallocation of resources induced by price 
distortions and not government expenditures. 
These surpluses arise despite the fact that, on the whole, 
the EC is still a large importer of agricultural products. In 1973 
about 12% of the EC(9 member countries) consumption of vegetable 
calories used for human food and livestock feeding were imported / 
(de Veer, 1978b) and, since then, this proportion will not haw« ' 
changed much. The imports, however, consist mainly of freely 
imported vegetable fat and protein materials. One mightXconclude 
that the surpluses are partial and derive from the higKprice levels 
of protected agricultural products and from the limitation of that 
protection to only a few basic crops: cereals, sugar Beets and grass 
and fodder crops that form the basis for cattle production. 
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sector. 
As a result of technological development the possibilities 
of substitution, moreover, have increased strong1y. Vegetable fats 
and proteins can replace animal fats and proteins ir human food 
and, in feeding, cereals can be replo.t 'd in feed rations and sugar 
can be replaced by isoglucose. Partly because of its limitation 
to the protection of a few basic crops and the increasing 
possibilities of substitution, the prient price policy, therefore, 
meets with increasing difficulties. 
However, this is not the JU' d *> >\ *"he longer 
term, not the main cause of trout . - in crop 
yields and the technological devol , i i^ T < s -1 i uagement 
and cattle production and feeding \ _•- => •* f Once land 
is used for crop or cattle products , is pr f.L b.a to do so 
at a high level of intensity (Wein 1^-gest share 
of the cost of crop production ( o ^ ) "t)st) is 
relatively fixed with respect to i< ^ large share 
of the cost of livestock producti 1 ~ost, 
maintenance feed) is fixed with t -> - ' tow and 
daily weight gains of animals for ' in a 
diminishing cost per unit of out f tu. •- -> i animal 
yields. The compensating effect of d mimstiuig e u <. , i yield-
increasing and land-saving inputs ( f ° •  i l i ->- -i -, -i s, 
concentrate feeds, etc.) is rather .. if these 
inputs are applied under favourab1 e ipii\r s ^ ' h expert know-
ledge . 
Particularly in the more favoured agricultural regions, 
and on modern farms, a rapid increase in yields and in intensity 
of land use can be observed. Often these are also the economically 
more developed regions. This process may be accelerated by favour-
able price relationships between, on Che one hand, agricultural 
products and, on the other hand, yield-increasing and land-saving 
inputs. However, this process has the character of . • innovation 
based on expansion of technological knowledge and i-.-trease of know-
how, skill and experience, rather thon ? response to prices by 
movements along a known production surface. This ifr.yi.les that the 
process is not very sensitive to prie; and, therefore, quite 
irreversible. 
Conversely, one should expect a further diff islon even at 
considerably less favourable price relations. Milk yields have 
risen dramatically from levels of 4 - 5 000 kg per cow to 6 -
7 000 kg under favourable conditions tnd whereas, o:\ y a few years 
ago, the target in The Netherlands \iz*d to he. 2 nova of 5 000 kg 
milk per ha of grass and fodder crops, the current target is 3 cows 
of 7 000 kg of milk, or about twice :•: ~ much milk rir na. With help 
of computer based registration and administrâtion systems, many 
farmers have already approximated this target by i;,-p-ovirg and 
tuning their grassland management and feeding svster* and still 
are developing further in that direct on. 
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Also, from the viewpoint of the use of fossil energy, modern 
intensive and highly mechanised farming systems seem to be more 
efficient unless, of course, Western Europe should be forced to 
cut back radically on energy consumption, and agriculture forced 
to turn back to self-sufficiency in energy and to the use of human, 
animal and vegetable energy. 
PROBLEMS OF LAND USE AND REGIONAL DEVELOPMENT 
The problems of surplus production, therefore, increasingly 
turn into the problem of a surplus of agricultural land. The real 
issue seems to be either to go on with a further concentration of 
crop and cattle production on rapidly modernising and specialising 
farms in regions with favourable structural and technical 
conditions, or to adopt a policy directed to continue the agricul-
tural use of the present area of farm land on a less intensive 
level. 
However, if only the instruments of price policy are used, 
a further concentration of production in the more favoured and more 
developed regions is to be expected, and the problem of large areas 
of marginal agricultural land will emerge. This is not only a 
problem of the EC but of Western Europe as a whole. However, within 
the framework of a national policy, these problems are easier to 
solve although, of course, at considerable cost (e.g. Norway and 
Switzerland). This development also involves serious regional 
development problems as the marginalisation of agricultural land 
generally will occur mostly in the less developed, less prosperous 
and less advanced regions which depend more strongly on agriculture 
as a source of income and employment. 
From the viewpoint of an efficient use of productive 
resources, and ignoring the immobility of the agricultural product-
ion factors and the problems of structural readjustment of the 
regional economies, the concentration of agricultural production 
seems to be a preferred economic option (Thiede, 1978). 
CONCLUSIONS 
A concentration of agricultural production on intensively 
farmed agricultural land may conflict with the need, or the 
necessity, to protect the environment, to preserve the landscapes 
as they have originated under the former systems of agricultural 
production and to provide recreational amenities to the urban 
population. 
The intensification, specialisation and mechanisation of 
farming results in less diversification in land use, a reduction 
of the diversity of natural vegetation and wildlife, and a destruc-
tion of artefacts that no longer have any function in modern farming 
systems (traditional buildings, farm roads, hedges, farm woods, 
etc.). On the other hand a marginalisation of farm land has the 
same effect. That is also part of the price that has to be paid. 
In addition, the maintenance of the standard of living in Europe 
will have to rely heavily on imports of energy and raw materials. 
This means a restructuring of the world economy implying a movement 
of the labour intensive industries to less developed countries. 
Under these conditions a decision to accept the consequences 
of a radical readjustment of agriculture, and of regional distribu-
tion of agricultural production, would involve serious problems 
similar to those encountered during the first half of this century. 
But this time it cannot be prevented any more by a protectionist 
policy. 
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The problems now arise from an internal economic and techno-
logical development process. 
The question is if we should, and how we could, prevent 
this development? And if we do accept the consequences of increas-
ing areas of marginal agricultural land, how can we make the most 
efficient use of these idle natural resources? 
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AGRARPROGNOSEN IN DEN >iIEDEPi.\NDEN 
J a n d e V e e r , L E I , Den Haag 
1 . Einleitung 
2. Einige Vorbemerkungen 
3. Der institutionelle Rahmen 
4. Die Agrarprognosen in den Niederlanden 
1. Einleitung 
Man könnte sagen, daß jede wissenschaftliche Untersuchung 
Prognoseelemente beinhaltet. Denn die Prüfung von Hypothesen 
und Theorien läuft darauf hinaus zu untersuchen, inwieweit 
die von diesen Hypothesen abgeleiteten Voraussagen mit der 
Wirklichkeit übereinstimmen. Angewandte Untersuchungen sind 
nur sinnvoll, wenn man darauf vertrauen kann, daß die Unter-
suchungsergebnisse in die Zukunft übertragbar sind. 
Wenn wir jedoch in diesem Beitrag über Prognosen sprechen, 
dann handelt es sich um Voraussagen künftiger Entwicklungen, 
die eine Basis für Entscheidungen bilden können, und zwar 
insbesondere agrarpolitische Entscheidungen, aber möglicher-
weise auch Entscheidungen landwirtschaftlicher und agrarin-
dustrieller Betriebe sowie Entscheidungen interessenvertreten-
der Organisationen. Entscheidung und Prognose sind natürlich 
eng verknüpft. Ein rationell handelnder Entscheidungsträger 
stützt sich auf Vorausschätzungen der Folgen alternativ mög-
licher Handlungen. Bei der Vorbereitung von Entscheidungen 
gibt es natürlich eine Arbeitsteilung: entweder intern inner-
halb der Organisation mittels Stabsabteilungen, die sich mit 
der Vorbereitung der Entscheidungen beschäftigen, oder extern 
mittels Einschaltung spezialisierter Institute, die sich mit 
Datensammlung, Prognosen und Beratung beschäftigen. In diesem 
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Beitrag werden wir uns auf die Tätigkeiten von spezialisier-
ten externen Organisationen beschränken, die sich mit Progno-
sen und Entscheidungshilfen für agrarpolitische Maßnahmen 
oder der Beratung landwirtschaftlicher, agrarindustrieller und 
interessenvertretender Organisationen beschäftigen. 
Bei derartigen Prognosen handelt es sich immer um die Voraus-
schätzung von Variablen auf Basis bekannter historischer Grös-
sen anderer Variablen oder auf Basis vorausgeschätzter oder 
vorausgesetzter Größen anderer Variablen mit Hilfe von fest-
gestellten Beziehungen zwischen diesen Variablen. 
In diesem Beitrag soll eine Übersicht über Agrarprognosear-
beiten in den Niederlanden und zugehörigen institutionellen 
Rahmen gegeben werden. Ich möchte aber mit einigen Vorbemer-
kungen über die unterschiedliche Art von Prognosen beginnen, 
weil das eine Beschreibung der Praxis erleichtern wird und 
auch weil meines Erachtens eine sehr große Kluft zwischen den 
in der Literatur behandelten Prognosemodellen und der tat-
sächlichen praktischen Verwendung dieser Modelle bei der Vor-
bereitung politischer Entscheidungen besteht. 
2. Einige Vorbemerkungen 
Man könnte die Agrarprognosen generell in zwei Gruppen ein-
teilen, nämlich einerseits in Ablaufprognosen und konditio-
nelle Vorausrechnungen und andererseits in solche auf der 
Grundlage ökonometrischer Schätzungs- und Simulationsmodelle. 
Ablaufprognosen sind Voraussagen über den im wesentlichen 
technisch bedingten Ablauf laufender Prozesse. Man kann zum 
Beispiel den Wasserstand des Rheines bei Bonn, so unterstelle 
ich, sehr genau ableiten aus früheren Wasserständen in Basel, 
und ebenso könnte man das künftige Ferkelangebot kurzfristig 
vorausschätzen aufgrund von früheren Sauendeckungen und die 
Geflügelproduktion aufgrund früherer Bruteiereinlagen usw.. 
Das Merkmal dieser Verfahren ist, daß die künftigen Größen 
der Prognosevariablen in Abhängigkeit von beobachteten histo-
rischen Größen bestimmender Variablen geschätzt werden, 
ohne daß - zu Recht oder nicht - der Einfluß anderer Faktoren 
und wirtschaftlicher Anpassungsprozesse berücksichtigt wird. 
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Im allgemeinen sind derartige Prognoseverfahren nur anwendbar 
für Status-Quo-Prognosen und nicht für Instrumentprognosen, 
d.h. Voraussagen der Auswirkungen alternativer Maßnahmen auf 
den Prozeßablauf. 
Konditionelle Vorausrechnungen gründen sich auch auf die Vor-
stellung eines prädeterminierten Prozeßablaufs. Der Ablauf 
einer Entwicklung wird mit Hilfe eines Rechenschemas voraus-
berechnet, das auf gegebenen quantitativen Zusammenhängen 
zwischen Prognosevariablen und erklärenden Variablen beruht, 
ohne daß explizit wirtschaftliches Entscheidungsverhalten be-
rücksichtigt wird. Die quantitativen und temporalen Bezie-
hungen, auf denen das Rechenschema basiert, können technische 
Relationen, statistisch festgestellte partielle Zusammen-
hänge oder theoretisch und/oder empirisch begründete Voraus-
setzungen enthalten. Im allgemeinen beruhen diese Verfahren 
auf weitgehenden "ceteris paribus" Voraussetzungen über die 
Wirkung exogener Variablen und stark vereinfachenden Voraus-
setzungen über die Auswirkungen wirtschaftlicher Mechanismen-
auf den Prozeßablauf. Derartige Verfahren werden in der 
Praxis vielfach angewandt sowohl für kurzfristige oder sogar 
mittelfristige Voraussagen über den Ablauf agrarwirtschaft-
licher und agrarstruktureller Entwicklungen wie auch für Vor-
ausberechnungen über die Auswirkungen alternativer Maßnahmen. 
Sie können eine einfache aber auch eine ganz ausgedehnte und 
komplexe Relationsstruktur haben wie z.B. das DIES-Modell in 
der Bundesrepublik, das ich auch als eine konditionale Vor-
ausschätzung bezeichnen will, obgleich die vorliegenden Vor-
aussetzungen wahrscheinlich ganz realistisch sind. Derartige 
Vorausschätzungen können auch stark disaggregiert aufgebaut 
werden, wenn man über eine disaggregierte Datenbasis verfügt, 
und es ist deshalb möglich, eine große Menge unterschied-
licher Daten für verschiedene Regionen, Betriebsgruppen, Pro-
duktionszweige usw. zu berücksichtigen. Vorteile dieser Ver-
fahren sind, daß sie im allgemeinen billig und nicht zeitauf-
wendig sind, daß die Strukturen des Modells und der Zusammen-
hang zwischen Modellvoraussetzungen und Modellergebnissen 
auch für Außenstehende einsichtig sind und daß man keiner 
langen Beobachtungsperioden für die Schätzung oder stati-
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stische Überprüfung bedarf. 
Die offensichtliche Schwäche dieser Verfahren ist, daß keine 
explizite Berücksichtigung wirtschaftlicher Steuerungsmecha-
nismen erfolgt, keine statistische Überprüfung oder Zuver-
lässigkeitsbestimmung möglich sind, und daß sie notwendiger-
weise auf weitgehenden "ceteris paribus" und anderen verein-
fachenden Voraussetzungen beruhen. 
Die Qualität der Prognosen hängt damit fast ausschließlich 
von einer zutreffenden Formulierung der Ausgangsvorausset-
zungen und der Zusammenhänge des.Rechenschemas ab. Der Mangel 
dieser Prognoseverfahren wird größer, wenn stärkere Abwei-
chungen im künftigen Verlauf der exogenen oder Instrument-
variablen berücksichtigt werden müssen. 
Die Schwächen und Mängel derartiger konditioneller Voraus-
schätzungen sind natürlich zugleich die komperativen Vorteile 
der ökonometrischen Schätzungs- und Simulationsmodelle, öko-
nometrische Schätzungs- und Simulationsmodelle haben das 
Merkmal, daß man die künftige Entwicklung der zu prognosti-
zierenden Variablen in Abhängigkeit von den Veränderungen der 
erklärenden Variablen schätzen kann. Bei ökonometrischen 
Schätzungen werden die Zusammenhänge zwischen den Variablen 
auf der Basis empirischer Daten ökonometrisch ermittelt. Die 
Zuverlässigkeit der geschätzten quantitativen und temporalen 
Zusammenhänge kann dann aufgrund statistischer Kriterien be-
urteilt werden. Die Zuverlässigkeit der Prognosen hängt je-
doch außerdem von dem Sicherheitsgrad ab, mit dem die künf-
tigen Entwicklungen der exogenen Variablen festgestellt wer-
den können. In dieser Hinsicht liefern auch die ökonometri-
schen Schätzungsverfahren konditioneile Aussagen und sind 
unter dem Gesichtswinkel der reinen Prognose nur sinnvoll, 
wenn wenigstens die künftigen Veränderungen der exogenen Va-
riablen mit mehr Gewissheit unkonditionell vorausgesagt wer-
den können als die der zu prognostizierenden variablen. Wenn 
es sich um Prognosen der Auswirkung von durchgeführten oder 
erwogenen Maßnahmen handelt, sind die Bedingungen jedoch et-
was anders, weil dann die Instrumentvariablen mehr oder weni-
ger genau bestimmt werden können. Das Ziel ist außerdem häu-
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fig mehr ein Vergleich der Auswirkungo.i alternativer Maß-
nahmen bei unterschiedlichen Niveaus der exogenen Variablen 
als eine genaue Prognose der Zielvariablen bei bestimmten 
Niveaus der exogenen Variablen. 
Je nachdem ob die vorgenommenen politischen Eingriffe oder 
die Entwicklungen exogener Variablen mehr oder weniger weit 
außerhalb des Schwankungsbereiches der empirischen Daten-
grundlage liegen, kann man sich in unterschiedlichem Maß auf 
statistische Zuverlässigkeitskriterien verlassen. Wenn be-
stimmte Grenzen überschritten werden, muß man sich mehr auf 
Plausibilitätskriterien verlassen und höhere Anforderungen 
an eine theoretisch haltbare Spezifizierung der Modellstruk-
tur stellen. 
Das Merkmal der Simulationsmodelle ist, daß eine statistische 
Überprüfung der Zuverlässigkeit oder Modellergebnisse mei-
stens nur beschränkt möglich ist und deshalb die Beurteilung 
fast ausschließlich auf Plausibilität und innere Konsitenz 
gegründet werden muß. Andererseits bieten sie im allgemeinen 
bessere Möglichkeiten für eine genauere, mehr detaillierte 
und disaggregierte Spezifizierung der vorliegenden Zusammen-
hänge. Eine wichtige potentielle Überlegenheit der ökono-
metrischen Schätzungs- und Simulationsmodelle gegenüber den 
vorher genannten einfacheren Verfahren ist jedoch, daß in 
beiden Fällen ökonomische Steuerungsmechanismen explizit be-
rücksichtigt werden können. 
3. Der institutionelle Rahmen 
In den Niederlanden sind sowohl die allgemeinen Wirtschafts-
prognosen als auch die agrarwirtschaftlichen Prognosen zur 
Unterstützung der staatlichen Agrarpolitik weitgehend in 
spezialisierten Untersuchungsinstituten konzentriert, welche 
bei staatlichen Stellen ressortleren aber nichtdestoweniger 
eine unabhängige Position einnehmen. 
Das Centrale Planbureau, das die Prognosemodelle für die all-
gemeine Wirtschaftsentwicklung aufstellt, welche als Basis 
für die allgemeine Wirtschaftspolitik dienen, untersteht dem 
Wirtschaftsministerium; das Centrale Planbureau befaßt sich 
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aber bis jetzt wenig mit Sektoruntersuchungen. Das Agrar-
wirtschaftliche Untersuchungsinstitut (das LEI) in Den Haag 
ist das zentrale Untersuchungsinstitut für agrarwirtschaft-
liche Untersuchungen (einschließlich Forstwirtschaft und 
Fischerei), untersteht dem Landwirtschaftsministerium und 
wird auch größtenteils aus dem Ministeriumsbudget finanziert. 
Oer Varwaltungsrat des LEI ' s ist jedoch paritätisch zusammen-
gesetzt aus Vertretern staatlicher Stellen und der 'gichtig-
sten Wirtschaftsverbände. Dieser Verwaltungsrat legt das 
Untersuchungsprogramm fest, aber die wissenschaftliche Ver-
antwortung liegt ausschließlich beim Direktorat des Instituts. 
Trotz der finanziellen Abhängigkeit hat das LEI eine unab-
hängige Position und ist bestrebt, nicht nur das Vertrauen 
der staatlichen Stellen sondern auch der professionellen Or-
ganisationen in Landwirtschaft, Agrarindustrie, Forstwirt-
schaft und Fischerei sowie der Unternehmer in diesen Sektoren 
zu erhalten. Das ist einerseits notwendig, weil sich das In-
stitut bei der Datensammlung stark auf die willige Mitarbeit 
der Unternehmer stützt und weil es - andererseits - erwünscht 
ist, daß die Untersuchungsergebnisse als eine gemeinsame Ba-
sis für Überlegungen und Verhandlungen von Staat und Wirt-
schaft akzeptiert werden. 
Ein festes Prinzip ist es z.B., daß die Untersuchungsergeb-
nisse immer publiziert werden und daß Wirtschaftsinformation 
von politischer Bedeutung immer gleichzeitig den staatlichen 
Stellen und den Wirtschaftsorganisationen übermittelt werden. 
Die Datenerhebung und die Untersuchungen des LEI's sind des-
halb eine wichtige agrarwirtschaftliche Informationsquelle 
für Staat und Wirtschaft. Dabei werden sowohl vom Staat als 
auch von den Wirtschaftsorganisationen Experten des Insti-
tuts bei der Vorbereitung von Entscheidungen und politischen 
Stellungnahmen herangezogen. Das Institut funktioniert des-
halb ähnlich wie eine Stabsabteilung, aber überläßt den in-
ternen Abteilungen die Konzipierung der politischen Schluß-
folgerungen und Vorschläge. Ein Beispiel ist der "Landbouw-
Economisch Bericht", der jährlich vom LEI herausgebracht wird 
und einen Überblick über die wirtschaftliche Lage der Land-
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Wirtschaft gibt, etwa wie der "Agrarbericht" in der Bundes-
republik Deutschland und der "Annual Report" in dem Ver-
einigten Königreich. Der "Landbouw-Economisch Bericht", der 
auch kurzfristige Prognosen über das laufende Wirtschafts-
jahr enthält, gibt eine öffentliche Informationsbasis für so-
wohl das Landwirtschaftsministerium als auch für das Parla-
ment, die interessevertretenden Organisationen usw.. Die po-
litischen Schlußfolgerungen werden jedoch in den eigenen Do-
kumenten dieser Organisationen gezogen und dargestellt. (Z.B. 
im Zusammenhang mit dem jährlichen Budgetbericht des Land-
wirtschaftsministeriums) . 
Agrarprognosen werden nicht nur vom LEI aufgestellt. Ablauf-
prognosen, z.B. über die Ferkelpxoduktion aufgrund einer 
Stichprobe der Sauendeckungen, werden vom "Centraal Bureau 
van de Statistiek" aufgestellt. Auch die öffentlich-recht-
lichen Produktionsorganisationen ("Produktschappen") be-
schäftigen sich neben ihren sonstigen Aufgaben nicht nur mit 
der Sammlung und Veröffentlichung statistischer Daten mit 
Bezug auf ihren Sektor, sondern auch mit kurzfristigen Be-
trachtungen über die Entwicklung der Produktion, Exporte, 
Preise usw. im Dienste des Wirtschaftslebens und ihrer eige-
nen Arbeit. Das gilt auch für zentrale kooperative Organisa-
tionen wie z.B. das "Centraal Bureau voor Tuinbouwveilingen". 
Im Vordergrund sollen jedoch die Prognosearbeiten des LEI 
stehen. 
4. Die Agrarprognosen in den Niederlanden 
Das LEI verfügt über eine stark ausgedehnte Datenbasis durch 
ein repräsentatives, auf zufälliger Stichprobenwahl basieren-
des Buchführungsnetz, das neben einer weitgehenden Spezifizie-
rung von Aufwand, Ertrag, Betriebsergebnissen und technischen 
Daten auch einen Überblick über Einkommensbildung und Ein-
kommensverwendung, Ersparnisse, finanzielle Bilanzen und Ver-
mögensentwicklung gibt. Im Ansatz verfügt es auch über die 
individuellen Daten des jährlichen Zensus aller landwirt-
schaftlichen Betriebe. 
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Diese Daten schaffen die Möglichkeit von Datenaufbereitungen 
sowohl auf nationaler Ebene durch Aggregation wie auch nach 
Regionen, Betriebstypen, Betriebsgrößen, Altersklassen usw., 
durch entsprechende Disaggregation, wobei die Daten der bei-
den statistischen Quellen auf allen Aggregationsebenen kom-
biniert werden können. Das eröffnet nicht nur Möglichkeiten 
für einen detaillierten überblick über wirtschaftliche Lage 
und Entwicklungen in der Landwirtschaft, sondern auch für 
kurzfristige Vorausschätzungen. 
Die sektoralen Vorausschätzungen basieren dabei auf Voraus-
schätzungen für Teilsektoren (nach Betriebstyp, Betriebs-
größe und Wirtschaftsgebieten), wobei den unterschiedlichen 
Entwicklungen und Bedingungen in verschiedenen Gruppen und 
Produktionsbereichen Rechnung getragen werden kann. Diese 
Vorausschätzungen lassen sich als konditionale Vorausberech-
nungen charakterisieren. Der stark disaggregierte Aufbau und 
die detaillierte Datenbasis ermöglicht es dabei, vielen Fak-
toren Rechnung zu tragen und durch fortwährenden Vergleich 
der Stichprobe mit den Ergebnissen der jährlichen Agrarzäh-
lungen und statistischen Daten aus anderen Quellen (Erzeu-
gung, Flächen, Schlachtungen usw.) die Repräsentativität 
sicherzustellen und Aggregationsfehler zu minimieren. 
Diese Datengrundlage entspricht den Bedürfnissen der Agrar-
politik, die mehr und mehr einen disaggregierten Überblick 
über die agrarwirtschaftlichen Entwicklungen und die Aus-
wirkungen der politischen Maßnahmen und exogenen Entwick-
lungen erfordert. Diese Datengrundlage schafft auch die Mög-
lichkeit für Vorausschätzungen des Einflusses von Änderungen 
des Steuersystems, der sozialen Zahlungen, agrarstruktureller 
Maßnahmen, spezieller Nothilfen,veränderten Energiepreisen 
im Gartenbau usw.. 
Einen überblick über die verfügbaren Informationen gibt der 
jährliche vom LEI herausgegebene "Landbouw-Economisch Bericht". 
Mit Bezug auf einzelne Sektoren können weiter genannt werden 
die jährlichen statistischen Publikationen wie "Bedrij fsuit-
komsten van Landbouwbedrijven", "Financiële positie van de 
Nederlandse Landbouw", "Van bedrijfsuitkomsten tot finan-
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ciele positie" und jährliche Publikationen wie z.B. die Be-
triebsergebnisse und finanziellen Entwicklungen in den ver-
schiedenen Gartenbausektoren. Eine Prognose über die Ent-
wicklung der Betriebsergebnisse und Einkommenslage in Acker-
bau und Viehwirtschaft des laufenden Wirtschaftsjahres wird 
im Oktober/November gegeben(Prognose van bedrij fsuitkomsten 
op akkerbouwen rundveehouderijbedrijven). 
Die Daten werden auch für langfristige Vorhersagen der agrar-
strukturellen Entwicklung verwendet. Diese Vorhersagen haben 
ebenfalls den Charakter konditionaler Vorausschätzungen, wo-
bei aufgrund partieller Zusammenhänge (wie z.B. Altersaufbau, 
demographischen Entwicklungen, Eintritts- und Abwanderunqs-
koeffizienten, Voraussagen bzw., Annahmen über die Entwick-
lung der Betriebsgrölïenverteilunq, Spezialisierungs- und Kon-
zentrationsentwicklungen, technische Entwicklungen in ver-
schiedenen Produktionszweigen usw.) Veränderungen der Zahl der 
Betriebe und ihrer Aufteilung auf Betriebstypen und -großen 
prognostiziert werden ("Landbouwverkenningen", herausgegeben 
vom Landwirtschaftsministerium, Den Haag, 1977). Bei diesen 
Vorausberechnunaen werden zwar einige Varianten in Bezug auf 
die generelle Wirtschaftsentwicklung und die Gestaltung der 
Agrarpolitik durchgerechnet, aber die Modellstruktur erlaubt 
es nicht die wirtschaftlichen Wechselwirkungen explizit zu 
berücksichtigen sowie statistische Überprüfungen vorzunehmen 
und die Konsequenzen alternativer Annahmen durchzurechnen. 
In dem Maße wie Ungewissheiten über exogene Entwicklungen zu-
nehmen und Auffassungen über langfristige politische Ziel-
setzungen divergieren, entstand auch das Bedürfnis nach kom-
plizierteren und besser auf derartige Fragen abgestimmten 
Modellen. Im LEI wird z. Zt. ein ökonometrisches Modell ent-
wickelt, mit dem wir hoffen, die Vorteile der ökonometrischen 
Schätzungs- und Simulationsmodelle einigermassen vereinen zu 
können und zugleich nicht nur eine Vorausschätzung der sek-
toralen Größen sondern auch der strukturellen Entwicklungen 
auf niedrigen Aggregationsebenen unter unterschiedlichen 
exogenen Bedingungen und agrarpolitischen Zielsetzungen und 
Systemen geben zu können '. 
1) s. nächste Seite 
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Die niederländische Landwirtschaft ist stark exportabhängig 
und die inländische Nachfrage hat bei den meisten Erzeugnis-
sen keinen signifikanten Einfluß auf die Preisbildung. Ent-
weder werden die Preise auf der EG-Ebene oder durch die Ex-
portnachfrage bestimmt, wobei mit Ausnahme einiger Garten-
bauerzeugnisse das niederländische Angebot keinen bedeuten-
den Einfluß auf die Erzeugerpreise hat. Weil dafür nicht nur 
eine Analyse der inländischen und ausländischen Nachfrage, 
sondern auch des ausländischen Angebots und der internationa-
len Wettbewerbsbedingungen notwendig wäre, hat das LEI sich 
bisher kaum mit Nachfrageprognosen der niederländischen 
Agrarexporte und -importe beschäftigt. Die Nachfrageprognosen 
für einzelne Produkte sind auf einige Gartenbauerzeugnisse 
beschränkt, wobei der Umfang des niederländischen Angebots 
einen erheblichen Einfluß auf die Erzeugerpreise hat. Allge-
meine Prognosen der Entwicklung von Angebot, Nachfrage, Ex-
port und Import landwirtschaftlicher Produkte sind bisher 
2) 
eigentlich nur in internationalem Rahmen durchgeführt worden . 
Im Rahmen nationaler Prognosen sind Nachfragemodelle für den 
inländischen Markt jedoch kaum benutzt worden, weil die Ab-
satzentwicklung der Niederländischen Landwirtschaft fast ganz 
von der ungewissen Entwicklung der Exportnachfrage bestimmt 
wird. 
1) von Vorseite! 
In dem LEI-Modell könnte man vier Teilmodelle unterschei-
den: ein Angebotsmodell, Modelle für den Bodenmarkt und 
intermediäre Lieferungen, ein Mobilitätsmodell und ein 
Nachfragemodell. Das Angebotsmodell könnte man als ein 
nach Regionen, Betriebstypen und Betriebsgrößen disaggre-
giertes rekursives L-P Modell charakterisieren, wobei ver-
sucht wird, die Entscheidungen über Investion und Produk-
tion empirisch im Zusammenhang mit den Dualwerten der 
L-P Modelle zu schätzen. 
2) Supply and demand, imports and exports of selected 
agricultural products. Forecast for 1970 and 1975. LEI, 
Den Haag, 1967. Im Auftrag des U.S. Department of Agri-
culture; Beteiligung in EWG-Exportgruppen, wie z.B. ver-
öffentlicht in: Landwirtschaftliche Vorausschauen, Teil II, 
Hausmitteilungen der EWG, Nr. 63, Oktober 1970. 
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Die Agrarprognosen in den Niederlanden sind deshalb auf 
detaillierte kurzfristige Prognosen der betriebswirtschaft-
lichen und agrarstrukturellen Entwicklungen in einzelnen 
Sektoren, Gebieten und Betriebsklassen ausgerichtet. Dabei 
werden - wie gesagt - überwiegend einfache konditionale Vor-
ausberechnungen angewendet, die jedoch auf detailliertem 
und aktuellem Datenmaterial beruhen und es erlauben, einen 
aktuellen Überblick über die wirtschaftlichen und agrar-
strukturellen Entwicklungen zu erhalten und detaillierte 
Vorausschauen zu machen. 
Auch bei der Entwicklung des neuen LEI-Modells ist eine 
stark disaggregierte Vorausschätzung der agrarstrukturellen 
Entwicklung und der landwirtschaftlichen Einkommensentwick-
lung bei unterschiedlichen exogenen Bedingungen und politi-
schen Interventionen das Hauptziel. Die Preisentwicklungen 
werden dabei notwendigerweise weitgehend als "exogen" be-
handelt und die Nachfragekomponente des Modells wird haupt^ -
sächlich für die Beurteilung der Konsequenzen für Ausfuhr 
und Einfuhr dienen. 
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DUTCH AGRICULTURE AND THE EC. 
1. INTRODUCTION 
The mutual interest of the Danish and the Dutch in each other's 
agricultural development probably stems from the fact that both agricultural 
sectors have rauch in common. Therefore it seems interesting to learn from 
the other country's experiences; from its successes and its failures and 
rrom its hopes and its fears about the future. 
There are, however, considerable differences between both countries in 
regard to the conditions for the development of the various branches of 
agriculture which in the past have led to divergent developments and 
probably will continue to do so in'the future. 
Therefore, before discussing some features of the development of Dutch 
agriculture within the framework of the EC I shall start with an exposition 
on the similarities and differences between both countries in order to 
provide a background for discussion of the divergent developments of danish 
and dutch agriculture in the recent decades. 
2. SIMILARITIES AND DIVERGENCES 
Danmark and the Netherlands both are small countries with a relatively 
largp agricultural sector that is strongly export-oriented (Tabel 1). Neither 
country originally disposed of rich mineral resources as a basis for industrial 
development and neither has been an early starter in the development of 
manufacturing industries; in comparison with other West-European contries their 
industries are relatively young. 
Tabel 1 General characteristics 
Number of inhabitant (millions) 
% of agricultural population 
Area of cultivated land (1000 ha) 
Gross domestic product of agriculture 
Net. product of agriculture 
- Agricultural exports in % of domestic production 
(SIT 0,1,4,22,24) 
- Agricultural export per inhabitant (D.Kr.) 




















Î) Netherlands set at 100 
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This relatively late industrial development, however, is not the only 
and probably even not the most important explanation for their orientation 
on agricultural exports. Both countries also had good sea-trar.sport commu-
nications with the English industrial centres which around the turn of the 
century provided a rapidly expanding market outlet for agricultural producti 
with a relatively high income elasticity of demand, - i.e. animal products 
like butter, bacon, cheese, eggs and horticultural products like lettuce
 ;. 
cucumbers, tomatoes. 
Both countries moreover maintained free trade of agricultural products 
when at the end of the 19th century the other West-European countries, exce' 
the UK, took recourse to agricultural protection; particularly to import 
duties and levies on cereals. This encouraged the orientation of Dutch and 
Danish farmers on animal and horticultural products and arable crops other 
than cereals. As a consequence of the effective protection of cereals the 
Danish and Dutch farmers acquired comparative advantages for those agricul-
tural activities which were not or to a less degree subject to protection 
by the neighbouring countries. Furtheron the government in both countries 
actively promoted the development of their agricultural sectors by a.o, Ian 
reform measures or tenureship legislation, agricultural research and develop 
ment, education and extension systems and market regulations (quality 
controls, etc.). In addition institutions and initiatives developed by the 
rural communities themselves played an important role in both coin.tries. Th 
cooperatives still are important for the purchase of farm inputs and the 
processing and marketing of agricultural products. 
As a result both countries achieved a leading position in the West 
European "Green Revolution" as it evolved since the end the last century ar 
they still have a lead in biotechnical productivity (crop yields, live, stoc 
performances, etc.). Both specialised on high quality products like breedir. 
stock, seeds, seed potatoes, etc. and within the European community they 
probably still have the highest global factor productivity (i.e. the highes 
output per unit of input.) 
Both countries moreover have a long experience with the export; of agri 
cultural products to various countries and at the start of the donsaon raarkf 
already disposed of an efficient: organisation tor export marketing. This 
also gave them a lead on the agricultural sectors of other member states wl 
were not used to competition on foreign markets (and to foreign competitioi 
on their domestic markets). Of course there are considerable differences in 
the institutional framework within which the agricultural s ictor operar.es 
(e.g. in the agricultural credit system, the land tenureship relationships 
and the organisation of agricultural research and development) . Also the 
historical development path differed; particularly the earlier participât!' 
in EC by the Netherlands made a great difference. 
During this decade with the Netherlands being an EC-member and Daraaari 
being outside Danish agriculture suffered from depressed prices and 
developed much mere slowly. However, Danish agriculture showed a mora rapi< 
structural development (outmigration of labour, increase of farm sizes) as 
a basis for future development even though the financial position of Danis' 
farmers deteriorated and in the beginning of the seventies was weaker than 
of the Dutch farmers, fhis, however, may be also inherent of the diffei vnt 
^institutional framework of farm financing and farm succession. In the 
beginning of the seventies the Danish farmers made considerable capital ga 
and consequently improved their solvability. 
It is doubtful if the later accession to EC by the Danish is the only 
and most important cause of the divergent development during the sixties. 
Even though Danish agriculture experienced a considerable improvement of i 
terms of trade after joining the EC, the Dutch agricultural still expanded 




1967 - 1972 
- 0.8 
+ 2.5 
Table 2 Annual growth rates of agricO : i -al production 
(G.D.P £ y - stant prices) 
1972 - 1978 
+ 2.8 
+ 4.5 
There are more differences. The Netherlands have a more favourable 
location in regard to both distance to large consumption centres and the 
overseas imports of voluminous agricultural inputs like feed stuffs and 
fossile energy: 
- Within a circle of 200 km around Eindhoven; the centre of a livestock 
producing region in the South, is an area with a very high population 
density (370/sq.km) inhabitated by 45 millions consumers (25% of EC(6) 
and 17% of EC(9). 
- moreover Paris is at 350 km and there are good communications with 
Southern Germany and South East England. 
- Rotterdam, the biggest harbour of the world, is at short distance and car. 
be reached by water transport just as the cereal surplus regions of 
Northern France. 
Tabel 3 Development of dairy herd 




















Table 4 Development of pig industry 
















The Dutch agricultural sector shows also much more variation of 
agricultural enterprises. Of each iîfl. 100 of agricultural income on the 
average about 42 guilders is earned with cattle farming (mainly dairy); 
15 guilders with intensive livestock farming (11 guilders with pigs and 
4 guilders with poultry and veal); 15 guilders with arable farming and 
28 guilders with horticulture in green houses (14 guilders) and in the 
open air (14 guilders). In addition to each 100 guilders earned in agri-
culture an other 100 guilders is earned by the food industries and other 
industries in connection with domestic agricultural production 
(see also Table 5 and 6 ) . 
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Table 5 Seifsufficiency rates 
DK NL 
Beef, veal 279 127 
pork 350 224 
broilers 228 275 
eggs 103 258 
butter 280 639 
cheese 369 226 
evaporated milk 700 283 
potatoes 99 142 
sugar 153 149 
vegetables 68 200 
fruit 47 51 
Table 6 Income shares of agricultural enterprises and their dependent 
industries in 1975 
Income shares of 
agriculture foodindustry other sectors Iota 
(adlii 
«uVi de 
1. Cattle production 
2. Intensive livestock production 
3. Arable products 
4. Vegetables open air 
4. Vegetables under glass 
6. Decorative plants under glass 
7. Flower bulbs 
8. Tree nurseries 
9. Fruit 
10. Imported agricultural materials 
Total excl of (10) 
Total incl (10) 
Source: LEI and CBS input-output Tables 
Dutch agriculture much more than the Danish depends on intermediary inpucs-
particularly imported feed stuffs (livestock farming) and fossile energy (indoors 
horticulture)(see Table 1). This is of course related to the favourable location 
with respect to both import harbours and consumption centres. 
Particularly for pig farming a location near feed production or import harbc 
and near consumption centres gives considerable savings on transport cost. The 
transport cost over land (truck or railway) of pig carcasses is about 30% of that 
the equivalent quantities of feed stuff required for the production. Loo.atioi ne* 
the place where feed becomes available from production or import saves 0,125 DK. p< 
kg per 100 km on transport costs as compared to location near the consumpt ion centrei 
Locations aside from the shortest communication line between the places where fe<; 
is available to the consumption centres for intensive livestock products are of 

















































As a consequence the development of the Danish intensive livestock 
industry, particularly of the pig industry depends strongly on the domestic 
feed cereal production. A Danish production on basis of imported feed stuffs 
(apart from the protein supplements) for export to European consumption 
centres will have to overcome a considerable transport cost disadvantage. The 
recent development of the Danish pig industry in comparison with the Dutch 
pig industry, which is nearly entirely based on imported feedstuffs. 1), 
seems to confirm this thesis (Table 3). 
Also Dutch horticulture in green houses originally depended strongly on 
imported fossile energy (now replaced by natural gaa from domestic sources) 
which was combined with water, land and professional know-how and supplemented 
with an infrastructure of servicing industries, transport firms, marketing 
institutions and commercial firms. 
An other important difference is that Dutch farms and horticultural holdings 
generally are more specialized.T.he major p«rts of milk production and cash 
crops are now produced on highly specialized dairy farms and arable farms 
respectively. The number and the production share; of mixed farms have 
declined rapidly. However, this kind of specialization occurs everywhere 
in Europe. Under EC-price conditions, arable farming is relatively profitable 
and in regions where the major part of the land is 'uitable for arable 
farming there is a tendency to specialise on arable a:n'. to abandon dairying. 
Although arable farming generally provides a lower labour income per ha; 
it provides a higher net revenue (after deduction of the imputed cost, of 
labour and capital). 3. think that this is relevant for the Danish situation 
after joining the EC. 
If, however, the major part of the land is not suitable for arable farming 
(Zwanggrünland) the tendency it; to specialise on cattle farming and to 
use also potential arable land for grass arid leed ..rops. The Dutch grasland 
regions (Friesland, North and South Hollari; tor this reason have been 
specializing on cattle farming from ancient times. In the last decade the 
mixed farming on the sandy soil has been transformed into specialized- dairy 
farming. Specialization not only provides room for an increase of che scale 
of production /.land but in the case of the saciy soils in the Netherlands 
also provided a basis tor expansion of the individual herds and fo pro-
fitable investment in che modernization of farm buildings and inodtrn systems 
of dairy farming (see Tabic 2). / 
'—with die saine area cf 
Intensive livesrooV. frrming in the Netherlands is not integrated ^ith 
farm production of fe< a .-:tuff bot nearly exclusively on purchase? feed of 
overseas origin. Also the inte.ri.aive live stock c"*"erprises rend to concentrate 
on specialised farms with large scala production units, although in great 
majority they are stiJI based on family labour. A3 ;-;o the various horticul-
tural enterprises are mainly fou.:,d on specialised holdings. 
The main causes of thii hi.jh degree of specialization and diversifica-
tion in present Dutch fanning thsre •; or H are a great variation in natural 
conditions, particularly soit; t>a strong dependence on purchased- inputs 
and the wide range of agricultural enterprises found in Dutch agriculture. 
1) This in turn depends on the development of domestic supply and demand 
of feedstuffs (mainly cereals). An increase of self-sufficiency with 
cereals of the EC probably will lead to increased live stock production 
in the EC's cereal surplus regions to the disadvantage of the Dutch 
import-based intensive livestock industry. 
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Both latter causes ultimately can be mainly attributed to the favourable 
location with respect to imports of agricultural inputs and with respect 
to large urban consumption centres 
TECHNOLOGICAL AND STRUCTURAL DEVELOPMENTS 
A stagnation and probably even a fail of real per capita iucoitas of 
course may alleviate the pressures on farming to .save on .labour by further 
mechanisation and to increase the scale of production, and may, therefore, 
also reduce the pressure on the present farming structures. 
However, the need for further structural adjustment cannot and will 
not disappear overnight., There is still a serious dichotomy in the farming 
sector; on the one hand most of the production comes from efficient farms 
of sufficient si'-e for an efficient use of labour, land and capital; on 
the other hand most of the tarais are too small for an efficient use of 
labour and capital and i- not offer sufficient prospects for young f amers. 
These smaller f^rms reo only provide satisfying conditions for older 
settled farmers with a relatively favourable financial position and 
relatively low income requirements. Therefore most, of them are doomed to 
fade away along with the retirements of the present farmers. This majority 
of the farms (say 2/3 to 3/4) has only a minor share in the production in 
most regions arid for most agricultural produces isay i/3 to S/4), 
The real interregional rompetiti.au within cue £C i.~ between the modern and 
efficient farms which v-f best constitute only -i .ti.tutity of che total num-
ber of farms in each rci,bjiu The pro pec es far c c.i 1 • farm? of intul f :i cient 
size and of insufficient efficiency to develop into viable farms are in fa-
vourable because of 'iac\ ot capital of managerial capability and of room 
for expansion either in the ferm of ! and m in the form of additional market 
outlets. The turning wheel of the graduai structurai adjustment set into 
motion by the technological and ee<'< comic development during the filtres 
and sixties therefore cannot be stopped on sh-.tt uocicc. and tan •, cf;.y 
lose its momentum gradually. 
But also on the farm.- auch present!v are soa: f i e lent ' y officiera: 
and competitive, the -me;.-?* e na m: e of lacy term viability in the future will 
require fur titer adjustments. 
In the first place it may be questioned if the stabilization or per-
haps slight reduction ot TPCL pet „tapita incomes wil; also involve a sta-
bilization or reduction of hourly wave costs. !Vecause r: lack of employ-
ment further gains in Labour productive' ty in the future probably will have 
to be turned, into shorter working rime rather than into an increase of 
annual spendable income; moreover the collective expenditures and income 
transfers probably will continue to claim an increasing share of the la-
bour cost (income tax, social premiums, etc.) and leave a declining share 
for individual spending, 'to it may be that in spite of a fall in spen-
dable labour incomes rh^ real hourly labour cos'' oil f continue to rise 
and so stimulate further laoe-ui saving. 
However family farms may read differently. The experience until now 
seems to indicate that annual spendable income becoming available for 
private spending, meeting financial obligation» and car-il'a I. accumulation 
is more relevant for the farmers' appreciation of their economic position 
than a comparison of the net hourly earnings and of the social security 
with other professions. 1 he opportunities of family farms to compensate. 
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for a lower productivity of labour and capital (e.g. due to a small scale 
of production or an unefficient farm outfit), by working longer hours ; 
and spending less on social security therefore probably will increase. 
Farmers may consider this to be a fair price for the independence and 
autonomy provided by a farm of his own and for the further enjoyments 
of farming. Afterall many city workers have hobbies which outsiders 
would regard as hard and strenuouswork rather than leisure and recrea-
tion. The notion of farming as 'a'way of life' with its specific 'goods' 
and 'bads' may gain relevance in the post-induotrial society. 
Secondly, technological progress in agriculture will not stop and a 
further increase of labour productivity is to be expected. The recent 
technological developments seem to tend more and more to be not only la-
bour saving but also capital and land saving, so that their introduction-
depends less on a further rise of labour costs. 
After a concentration on labour saving technological development du-
ring the past decades (efficient use of labour and substitution of capi-
tal for labour) the orientation now rather seems to shift again to im-
provement of biotechnical efficiency (yields levels, feed conversion rates). 
The advance in the biological sciences and the. progress in computerized 
control and information systems may lead to a further acceleration of 
this trend. 
Particularly the more advanced regions (like Danmark and the Nether-
lands) with relatively favourable farming condicions and farming struc-
tures, higher levels of technological managerial skills and a well deve-
loped infrastructure of servicing institutions and industrial and com-
mercial firms probably will take the lead in such a development;. Thi.3 
may result in a further widening of the productivity gap within EC-
agriculture and/or may aggravate the problems cf. regional underdevelop-
ment and agricultural surplus production within the European Coixva.nity. 
SOME DEVELOPMENTS ON AGRICULTURAL MARKETS 
The stagnation and possible decline of real per capita incomes due 
to declining population increase and the growing saturation of the de-
mand will result in a reduced expansion of the demand for agricultural 
products, to increasing tensions on agricu.'tarai product markets and to 
a sharpening of interrégional (&x,d international) competition within the 
community. There is furcner the impact of a global economic recession 
and of a restructuring and geographical réallocation of the manufacturing 
industries. 
Most industrial economie» moreover suffer from serious« balance of 
payment problems aggravated by the rise in oil prices and the difficul-
ties of oil exporting countries to find a profitable use for the in-
creased oil revenues. In this situation the agricultural sector and 
the food industry generally constitute a fairly stable sector in the na-
tional economy of most industrialised countries. In dealing with the 
national balance of payment deficits and unemployment problems mesr. coun-
tries will be tempted to promote the development of their agribusiness in 
order to increase exports or save on importa and to ".raprova the employ-
ment situation. Through their impact on exchange rates and/or internal 
price relationships the balance of payment deficits anyhow will work out 
that way. 
Particularly agriculturally exporting countries like Denmark and the 
Netherlands, therefore, will have to face a stronger competition on their 
export markets and a stronger resistance to further penetration on other 
member states' domestic markets. A superficial glance on recent national 
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discussions and initiatives in regard to the development of agriculture 
confirms such a view (e.g. in the Netherlands the Ministery of Agriculture 
considerably increased the budget for agricultural export promotion.) 
So Danmark and the Netherlands which for their balance of payments anc 
ultimately for the payment of vital imports and, therefore, their national-
economic development depend heavily on agricultural exports,may be faced 
with sharp competition. 
In the Netherlands about 60% of total agricultural income (including 
the dependent industrial activities) is earned on export markets. About 
25% of the total Dutch industry involved in the production of "tradables" 
(export and import goods) is linked to domestic agriculture. 1) 
International and interregional competition is not solely a matter of 
efficient farming. Ultimately it is a competition between regional agro-
industrial complexes consisting besides of agriculture of the industries 
and institutions linked to farming in downward and upward direction which 
supply inputs»assist and advise farmers in their various management functie 
and are involved in the processing, storing, transport and marketing of th: 
products. 
The regionalcompetitivity of agriculture depends, besides on locatioi 
and natural conditions, on the efficiency and flexibility of the enxira 
system of industries and institutions and, particularly, on its ability to 
meet the demands of their customers and potential customers. 
The most important immediate customers are the large retail firms 
which usually are not only sharp negotiators with respect to price, producl 
specifications and delivery conditions but also, to promote the efficiency 
of their own operations of storing and distribution, demand strict adheren« 
to their requirements. This demands a flexible marketing organisation on 
the part of the agro-industrial firms. 
The final customers, however, are the consumers which tend to show an 
increasing variation in tastes and in demands with respect to the quality 
and origin of their food. The choice of food is not any more only a matter 
of nutritional value for money, of taste and of other measurable or at leas 
observable qualities, but for an increasing part also depends on a whole 
set of individual values and beliefs involving considerations concerning 
health risks, protection of the environment, animal welfare or even philoa< 
phical and religious motivations. 
The increasing differentiation of the foodmarket.at which conswners no 
only take into account observable qualities but also the system of product: 
creates difficulties but also new opportunities. To make use of the new 
opportunities and of the increasing differentiation of the consumers requi: 
a more sophisticated approach of market research and of marketing. Particu! 
for the Netherlands and Danmark it will be important to fellow closely the 
developments in the retail sector and in the final demand for food product; 
1) This aggregate of the industry of "tradables" comprises Agriculture 
and manufacturing industries, including the building industry. Also 
included the Tertiary (services) and Quartary (government) sectors and 
primary sector (national gas, minerals, etc.). 
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5. THE COMMON AGRICULTURAL POLICY AND WORLD MARKET DEVELOPMENTS 
In regard to the CAP one might roughly distinguish into two types of 
products. Firstly, products with not only a fully effective external pro-
tection but also an effective internal market intervention for which the 
internal prices are practically determined by the EC-price decisions ir-
respective of the domestic market situation. 
Under this category fall the "basic" products like cereals, sugar and • 
dairy products. 
The second category consists of products with a more or less fully 
effective external protection (during the whole year or the "season") 
but without an effective or adequate domestic-market-intervention system. 
For these products non-EC supplies generally have no or little influence 
on the EC-price because of prohibitive tariffs, quantitative trade res-
trictions, specific product characteritics or a combination of those. 
The EC-price then (mainly or entirely) depends on supply and demand within 
the community. To this category belong pigs, poultry, beef vegetables 
and fruit. The extent of external protection varies and is more fully ef-
fective for pigs and poultry than for beef, vegetables and fruit. For 
decorative plants the external protection is still weaker. 
For the products of the second category the situation on the. EC-mar-
kets ulimately depends mainly on the internal competition within the 
community. At a given volume of demand, an expansion in one region neces-
sarily involve a reduction in the supply from other regions. The compa-
rative advantages ultimately determines the regional specialization within 
the community. Particularly, the dutch agricultural sector has a rela-
tively large share in productions of the second category (sea tables 5 
and 6). For the first category, surplus and budget problems will arise 
as soon as self stiff ifciency exceeds 100%. There is no mechanism to ar-
chieve market equilibrium on the domestic market under this condition. 
This situation now has arisen for all important products in this category: 
milk, sugar, cereals. Particularly in the dairy-industry the surplus dis-
posal and budget problems have become serious and require effective mea-
sures.Such measures, of course, would hit the dutch dairy industry, not. 
only because of its rapid expansion. The dutch are afraid that the other 
member states may demand avlarger contribution to elimination 'of the surplus 
reason. It would hit also because a large part of the grassland has no 
profitable alternative agricultural use. 
Dutch farmers, therefore, are not. at all enthousiastic about the 
introduction of quotas systems, superlevi.es, co-ressponsebility levies, 
etc.. However, recently, the opinions seem to shift. There is more 
awareness that, effective measures are required and that the present 
policy of gradual price reductions result in a strong decline of the 
incomes of dairy farmers. 
A superlevy at the level of the community supplemented with schemes 
for transferable quota or quota with variable pricing now seems to be con-
sidered as the least of evils. 
According to their geographical position the dutch have concentrated 
the conversion of imported materials (feed stuffs, fossile energy) into 
agricultural products (livestock, vegetables, flowers). The evolving 
strong dependence on imported inputs brings dutch agriculture into a 
vulnerable position. 
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The impact of the rising energy prices on the competitivity of hor-
ticulture under glass is an example..All human energy has been concen-
trated on saving of fossile energy and there is confidence that consi-
derable savings can be achieved. It seems to be easier to save on 
energy in hothouses than at the long-distance transport of horticultu-
ral products from areas more favoured by the sun's energy. 
In regard to feed stuffs, particularly the dairy farms are in a 
vulnerable position The product prices are fixed by the EC whereas the 
prices of concentrate feed depend strongly on the. world market. The 
consumption of concentrates has increased strongly during the seventies 
which may be partly attributed to the low world market prices and the 
substitution of levy-products (cereals) by non-levy materials (cassave, 
etc.). A strong rise of the world market price of feed stuffs, there-
fore, involves astrongrise of the cost of production without much com-
pensation by an increase of the producer price ( which depends on EC-
price decisions). 
The increased consumption of concentrates in the dutch dairy industry, 
is not only a matter of low concentrate prices but also of technological 
developments. The increased milk yields per cow require a higher input 
of concentrates but also result into a more efficient feed conversion and 
use of labour, buildings and outfit. So rise of feed prices will not 
result in a sharp declineof the use of concentrates. This will only hap-
pen as far as concentrates can be replaced by farm grown feed without 
causing a decline in milk production per cow. A reduction of milk pro-
duction per cow by decreasing the input of concentrates is the most 
costly method to reduce the total milk output. 
The cost of production of the intensive livestock industry, of 
course, are also extremely sensitive to fluctuations in feed prices. 
But the farmers in other EC-countries will also be affected by such 
a price rise, which because of the rather great flexibility of supply 
will rather soon work out in a rise of the product prices by a down-
ward adjustment of supply. 
So, although dutch agriculture benefited strongly from the partici-
pation in the common market, it also has become vulnerable for s dete-
rioration of the terms of trade by a rise in the world market prices 
of imported inputs like feed and fossile energy. 
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6. SOME FINAL REMARKS 
6.1 F a r m f i n a n c e 
Like the danish, the dutch farmers although to a less degree face 
strongly rising interest rates, which may prejudice further farm de-
velopment and add to the difficulties of young farmers in starting a 
farm of their own. 
Taking into account the inflation rate ( about 5% in the last 
years) and the rate of interest (11-12%) the 'real' rate of interest 
is at record levels. For a long time it has been thought that the 
interest rate followed the inflation rate although with some delay 
and not fully. The experience of the sixties and the early seventies 
seemed to confirm this. The 'real' interest rate in many years was • 
even zero or negative as the rate of inflation exceeded the interest 
rate. The borrowing of money for farm investment then was quite at-
tractive as moreover the interest was deductable for income tax and 
also deductions for investments and anticipated depreciation were 
granted. On the other hand, capital gains were not (land) taxed or 
with considerable delay (after liquidation of the farm). So often 
considerable parts of the investment could be recovered from tax sa-
vings depending on the level of income and the marginal, rate of taxa-
tion. The fiscal facilities recently have been replaced by the WIR 
(law on investment premiums) that provides investment subsidies to 
enterprises of about the same size as the former fiscal facilities. 
As these investment premiums are not dependent on the level of income 
they provide the same subsidy for high and low income firms. Moreover 
the premiums are degressive with respect to scale and thus favour 
smaller firms. 
There are special regional premiums to promote economic development 
in some specific localities. These are also offered to farms which of 
course is not very effective from the view point of the objective. Far-
ming is tied to the location by the availability of land and it does 
not make sense to subsidize a farm located in a small development area 
and discriminate against neighbouring farms. But in regard to taxation 
and national investment subsidies the principle is that farming is to 
be treated like other industries. 
However, The Dutch now have experience that the national rate of in-
terest is not related to the national rate of inflation but mainly de-
pends on the interest rates in the USA and the Federal Republic cf Ger-
many and to a smaller degree also on the national policies with respect 
to the internal and external monetary equilibrium. A question is in bow 
far the high rate of interest will affect farm development. Otherwise 
than in Danmark most farm credits in the Netherlands are based on va-
riable interest rates so that the interast burden of dutch farmers will 
increase. The interest on capital paid on the average dutch farm (22he) 
(in the form of interest and net rent) is about the same as on Danish 
farms (table 7). The settled Danish farms having fixed interest rates 
do not have to pay higher interest and moreover have a decrease of the 
present value of their debts. 
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1) Karsten Kyed and Carl Thomson, Agriculture in 1979 Tidskrift for 
Land ökonomi 1/80:31 
2) Calculated from data of LEI (excl. horticultural holdings) 
3) Landbouwschap Levy; real estate tax, etc. 
4) Total of net interest payment and net r>mt (rent paid less ownership 
cost) 
5) In Danmark "handelsvaerdi" and in the Netherlands replacement value 
(buildings, farm out fit) and selling price of freehold land. 
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Of course for the financing of new investments a higher interest 
has to be paid in both countries. Until now the high rate of interest 
does not seem to have been of great impact on dutch farm investments 
even though income and savings also have been declining in most sec-
tors. Of course, young farmers suffer most from the high rates of in-
terest as they generally have to start on a relatively low own capital. 
In the Netherlands, the financial problems of young farms would 
be unsolvable if not farm families were prepared to financial conces-
sions in order to enable a son to succeed. In that respect the high 
rate of interest is not of crucial importance although, of course, it 
adds to the problems. A difference with Danish farming may be that due 
to the procedures used in the intergenerational transfer of farms, the 
young farmers in the Netherlands generally are less heavily indebted 
(see also table 7). Generally the succession evolves gradually and 
this enables the successor to build up some capital of his own from 
saving and capital gains. However the lower rate of inflation and 
downward tendency of land prices will also slow down the rate ci' capi-
tal gains, which particularly strengthened the financial position of 
farmers with a relatively low own capital. Most of the borrowed capi-
tal is provided by the RABO bank a:; long term credit at a variable 
interest rate; the share of family lending has been decreasing, The 
landlord's capital (rented land and buildings) are still an important 
although declining source of finance. 
5.2. A g r i c u 1 t u r a 1 r e s e a r c h 
The larger part of agricultural research in the Netherlands is done 
by governmental research institutes under the ' directorate of agricul-
ture research ' of the Ministry of agriculture and nearly entirely 
financed by the government. Besides the Agricultural University of 
Wageningen and some other governmental or semi-governmental institutes 
work in this field. Also agricultural cooperatives and privates indus-
tries do some research. 
The various research institutes participate in 'The Dutch Council 
for Agriculturel Research'. This ha;: been charged by the Ministry of 
Agriculture with the task to draw Î<O a program for the period 1982-
1986. 
Important topics probably will be 
1. biotechnical research; biogenetic research 
2. energy saving (particularly iu Uothouses) 
3. electronic registration and control systems 
4. market research 
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Niederlande 
Prof. Drs. Jan DE VEER, Den Haag 
Landbouw Economisch Instituut 
1. Historische Entwicklung 
Die Niederlande sind ein relativ junges Industrieland. Am Anfang der westeuropäi-
schen Industrialisierung verfügte es nicht über die Rohstoff-Ressourcen, welche damals 
als Grundlagen für eine industrielle Entwicklung hätten dienen können. Deshalb blie-
ben die Niederlande auch noch während der ersten Hälfte dieses Jahrhunderts relativ 
stark auf Landwirtschaft eingestellt. Die starke Industrialisierung fand in den Nach-
kriegsjahren statt. Land- und Gartenbau waren außerdem stark auf Export orientiert. 
Dies wurde gefördert von dem günstigen Standort der landwirtschaftlichen Betriebe in 
der Nähe stark industrialisierter Bevölkerungszentren und Häfen für Importe von Vieh-
futter und Energie aus Übersee, welche die Rohstoffe für die Viehhaltung und den Un-
terglas-Gartenbau lieferten. 
Während der ersten Jahrzehnte dieses Jahrhunderts, als Frankreich und Deutschland 
zur Protektion ihrer Agrarproduktion -- insbesondere des Getreideanbaus — übergin-
gen, beharrten die Niederlande außerdem auf dem Freihandel. Das förderte eine wei-
tere Spezialisierung auf diejenigen Agrarerzeugnisse, welche nicht dieser Protektion un-
terworfen waren und frei in die Nachbarländer exportiert werden konnten, wie u.a. die 
Erzeugnisse der Viehhaltung und des Gartenbaus sowie Spezialitäten wie Saatkartof-
feln, Saatgut und sonstige Ackerfrüchte. Großenteils waren es auch Agrarprodukte, 
wofür die Nachfrage unter der Wirkung der industriellen Entwicklung und des wach-
senden Wohlstands relativ stark zunahm. 
Die technische und wirtschaftliche Entwicklung wurde außerdem durch Forschung, 
Beratung und Unterricht, Maßnahmen zur Verbesserung der Absatzorganisation und 
die Qualitätserhöhung der exportierten Produkte unterstützt. 
2. Charakteristik der niederländischen Landwirtschaft 
Diese historische Entwicklung bietet eine Erklärung für die heutige Lage der nieder-
ländischen Landwirtschaft und die besonderen Merkmale, wodurch diese sich von der 
in den anderen Mitgliedstaaten der EG unterscheidet. 
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2.1 Starke Orientierung auf Export 
60 % des gesamten Einkommens der Landwirtschaft und der darauf begründeten 
Agrarindustrie werden mit Export verdient. 
2.2 Ein sehr breites Proauktionspaket 
42 % des gesamten Agrareinkommens wird mit Rindviehhaltung (Milch und Rind-
fleisch), 14 % mit Intensivviehhaltung (Schweinehaltung 11 % und Hühnerhaltung), 
1 5 % mit Unterglas-Gartenbau (Gemüse, Blumen und Zierpflanzen) und 1 3 % mi t Gar-
tenbau im offenen Feld (Obstanbau, Blumenzwiebeln, Baumschulen und Gemüsebau) 
verdient. Der Ackerbau ist relativ wenig wichtig mit etwa 15 % des Gesamteinkom-
mens. 
2.3 Stark spezialisierte Betriehe 
In jedem der genannten landwirtschaftlichen Bereiche dominiert der spezialisierte und 
modern eingerichtete Betrieb. Der gemischte Betrieb ist fast verschwunden. Nur die In-
tensiv-Viehhaltung (insbesondere die Schweinehaltung) ist noch vielfach mit Rindvieh-
haltung oder Ackerbau verknüpft. 
2.4 Große Abhängigkeit von Importgütern und von Weltmarktpreisen 
Die Intensiv-Viehhaltung (Schweine, Hühner) ist abhängig von importierten Futter-
mi t te ln, deren Preise im Zusammenhang mit der Ersetzung von Getreide in den Futter-
mischungen durch frei importierte Rohstoffe (Tapioka, Maisglutenfutter usw.) stark 
von dem Weltmarkt bestimmt sind. Auch die Rindviehhaltung ist von international be-
stimmten Futterpreisen abhängig. Weiter beruht der Unterglas-Gartenbau auf der An-
wendung fossiler Energie (Erdöl, Erdgas), deren Preise auf dem Weltmarkt gebildet 
werden. 
Weil der Absatz der Viehhaltung und des Gartenbaus sich hauptsächlich nach dem EG-
Markt richtet und die Verkaufspreise deshalb entweder von den Brüsseler Preisent-
scheidungen oder von den Nachfrageverhältnissen auf dem EG-Markt abhängig sind, 
reagiert die niederländische Landwirtschaft empfindlich auf divergierende Preisent-
wicklungen auf den nicht oder wenig kommunizierenden Märkten außerhalb und 
innerhalb der EG. 
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2.5 Gute Zusammenarbeit mit anderen Wirtschaftszweigen 
Die Effizienz der niederländischen Landwirtschaft wird auch durch die Effizienz der 
Zulieferungs-, Verarbeitungs-, Absatz- und Dienstleistungsbetriebe und die gute Zu-
sammenarbeit zwischen den im allgemeinen großzügigen, vielfach auch kooperativen 
Unternehmungen in diesen Bereichen mit den landwirtschaftlichen Kleinbetrieben 
beeinflußt. 
Diese Zusammenarbeit gestattet der Landwirtschaft nicht nur, sich auf die Akt iv i täten, 
welche innerhalb eines Kleinbetriebes effizient ausgeführt werden können, zu kon-
zentrieren, sondern sie ermöglicht zugleich eine effiziente und flexible Abstimmung 
der aufeinanderfolgenden Produktionsstufen. Obwohl die Landwirtschaft nur noch 
einen relativ kleinen Wirtschaftssektor darstellt — mit einem Anteil von etwa 5 % der 
gesamten Berufsbevölkerung und des Nationaleinkommens — ist sie trotzdem ein 
wichtiger Sektor aus der Sicht der Zahlungsbilanz und der Behauptung des nationalen 
Wohlstands. Etwa 23 % der gesamten landwirtschaftlichen und industriellen Produk-
t ion, die sich in den Niederlanden mit der Erzeugung international gehandelter Güter 
beschäftigen (ausschließlich der Bauindustrie), beruhen auf der einheimischen land-
wirtschaftlichen Produktion. Und, wie gesagt, etwa 60 % des gesamten Einkommens in 
diesem Wirtschaftssektor werden mit Exporten verdient. 
3. Die Aussichten 
Aufgrund dieser günstigen Ausgangslage hat die niederländische Landwirtschaft sehr 
von dem Gemeinsamen Markt prof i t iert ; in fast allen Agrarsektoren hat sie ihren Antei l 
in der gesamten EG-Erzeugung erhöhen und die Ausfuhren ausdehnen können. Diese 
günstige Entwicklung wird jedoch von mehreren Seiten bedroht. Infolge stagnierender 
Wirtschaftsentwicklung, Sättigung der Nachfrage und abnehmenden Bevölkerungszu-
wachses ist eine weitere Vergrößerung der Nachfrage kaum oder nicht zu erwarten. 
Andererseits geht die Steigerung der Produktivität — insbesondere der Flächenproduk-
tivität — noch immer unverzögert weiter und ruft eine Tendenz zu weiterer Produk-
tionsausdehnung hervor. Außerdem veranlaßten die Erhöhung der Energiepreise und 
damit verbundene Zahlungsbilanzprobleme die einzelnen Staaten, mittels Ausbrei-
tung ihrer Agrarproduktion und Lebensmittelindustrie ihre Importe einzuschränken 
und die Exporte auszudehnen. Die niederländische Landwirtschaft hat deshalb in nä-
herer Zukunft wahrscheinlich mit einem schärferen Wettbewerb auf ihren Export-
märkten zu rechnen. 
Diese Kostenentwicklungen sind jedoch nicht ungünstig, wenn man die in Brüssel auf 
den Tisch gelegten Preisvorschläge betrachtet. Das gilt vielleicht auch für die Bun-
desrepublik Deutschland; für die Niederlande gibt es aber keine positiven Grenzaus-
gleiche, die zuerst noch abgebaut werden sollten. 
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Für diejenigen Erzeugnisse wie zum Beispiel Milch und Getreide, deren Preise weit-
gehend unabhängig von den Marktverhältnissen von den EG-Preisentscheidungen 
bestimmt werden, würden diese Entwicklungen einen noch schnelleren Zuwachs der 
Überschußproduktior hervorrufen, wenn Keine omreicher.jtr i Maßnahmen zur Pro-
duktionsverminderung getroffen werden. Die niederländische Landwirtschaft hat nach 
und nach die Schlußfolgerung gezogen, daß, insbesondere ' u ' Miich, solche Maßnah-
men unvermeidbar r'rvi. D'e heutige Politik der graduell realen Preissenkungen legt 
schon einen schwerer» Piuck auf che bäuerlichen Einkommen und würde insbesonde-
re in den Grünlanrigebieten, wo es mit Bezug auf F-'x^'viutzung und Arbeitsanwen-
dung keine wesentlichen Alternativen gibt, dir l O r i ' m i ' i a : der landwirtschaftlichen 
Betriebsführung unte; gi ?ben. 
Im allgemeinen bevorzugen die niederländischen Baue:1 haue* ein System von relativ 
hohen Mitverantwortlichkeitsabgaben bei Überschreitung historisch festgestellter Lie-
ferungen, ergänzt mit Prämien bei Umerschreitung. 
Aufgrund betriebswirtschaftlicher Kalkulationen wurde festgestellt, daß niederländi-
sche Bauern eine Verringerung der Milcherzeugung wahrscheinlich am besten erzielen, 
wenn sie ihren Milchviehbestand bei gleicher Milchproduktion je Kuh und mit Hand-
habung des dafür benötigten Kraftfutteraufwands vermindern. Es ist demnach auch 
ein Mißverständnis anzunehmen, daß die starke Ausbreitung der Milchproduktion in 
den Niederlanden nur auf billigem Kraftfutter beruht und daß sie bei einer Teuerung 
des Kraftfutters bis an das Niveau der EG Getreidepreise nicht mehr wettbewerbsfähig 
wäre. Die Erhöhung der Produktivität in der Milchviehhaltung ist vor allem im tech-
nischen Fortschritt begründet, deshalb verschwindet die Rentabilität auch nicht bei 
Erhöhung der Ki ?f i ' unerpreise. 
Für die anderen Erzeugnisse, die gerade für die Niederlande wichtig sind, wie Gemüse, 
Blumen, Zierpflanzen, Obst, Kartoffeln usw., gibt es keine hinreichenden Instrumente, 
die Erzeugerpreise bei Überschüssen auf dem EG•• Markt auf einem lohnenden Niveau 
zu stabilisieren,deshalb werden diese hauptsächlich von dem internationalen und inter-
regionalen Wettbewerb innerhalb der EG bestimmt. Die starke Abhängigkeit der nie-
derländischen Landwirtschaft von Produktionsmitteln wie Energie und importierten 
Futtermitteln, deren Preise auf Weitmärkten bestimmt werden, ist dabei ein determi-
nierender Faktor. Die Teuerung der Energiepreise bedroht besonders die Wettbewerbs-
lage im Unterglas-Gartenbau. Obwohl die Preissteigerungen durch Umschaltung von Öl 
auf Erdgas etwas abgeschwächt werden konnten, wodurch — ebenso wie bei dem nie-
derländischen Erdgasexport — die Preise verzögert der Entwicklung der Ölpreise folg-
ten, nötigt die Handhabung der Wettbewerbsposition kurzfristig die Durchfuhrung ein-
greifender Energiesparmaßnahmen. Man erwartet im allgemeinen, daß dies technisch 
möglich sein wird und daß die Klimabeherrschung in den Glashäusern größere Mög-
lichkeiten zur Energie-Ersparnis bieten wird als der Transport von frischem Obst, Ge-
müse und Blumen von südlichen Standorten in die nördlichen Gebiete. 
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In bezug auf die Zukunft der niederländischen Intensiv-Viehhaltung spielt nicht nur 
die Abhängigkeit der Weltmarktpreisschwankungen der Futterrohstoffe eine Rolle, 
sondern auch der Umfang der Futterimporte. Der Standortvorteil der niederländi-
schen Schweine- und Hühnerhaltung ist teilweise zurückzuführen auf die Verfügbar-
keit billiger importierter Futtermit tel . Bei wachsender Selbstversorgung der EG mit 
Getreide und bei weiterer Durchführung von Maßnahmen, um den subventionierten 
Getreidexport der EG und die Einfuhr von Getreidesubstituten zu beschränken, wird 
dieser Standortvorteil abnehmen zugunsten der Intensiv-Viehhaltung in Getreide-
Überschußgebieten. Eine — infolge der Milchüberschüsse — zu erwartende Umschal-
tung auf Getreideanbau mit Schweinehaltung in Ackerbau-Futterbaugebieten würde 
diese Tendenz noch weiter verstärken. Eine Ausbreitung des eigenen Futteranbaus und 
des Futtermittelankaufs aus EG-Gebieten wie zum Beispiel Nord-Frankreich könnte 
für die Handhabung der Wettbewerbsposition der niederländischen Intensiv-Viehhal-
tung wichtig werden. 
4. Technische und betriebswirtschaftliche Entwicklungen 
Mittels Modernisierung der Betriebsausstattung und der Arbeitsverfahren, Spezialisie-
rung, Verringerung der Zahl der Betriebe und Arbeitskräfte und nicht am mindesten 
Ausdehnung der Produktion hat die niederländische Landwirtschaft ihren Produktivi-
tätsvorsprung innerhalb der EG nicht nur behauptet, sondern sogar noch weiter aus-
dehnen können. Die Zukunftsmöglichkeiten für weitere Produktionssteigerungen sind 
jedoch beschränkt. Außerdem stagniert — im Zusammenhang mit der ungünstigen 
Wirtschaftsentwicklung und mangelnder Arbeitsgelegenheit — auch die Abwanderung 
agrarischer Arbeitskräfte und damit die Vergrößerung der landwirtschaftlichen Betrie-
be. Die strukturellen Widerstände gegen die Ausnutzung der technischen Möglichkei-
ten zu weiterer Produktivitätsverbesserung sind deshalb stärker geworden. 
Diesen Entwicklungen haben sich auch die strukturpolit ischen Zielsetzungen in den 
Niederlanden angepaßt. Statt einer fast rücksichtslosen Förderung der Betriebsver-
größerung, Mechanisierung und Automatisierung wil l man nun sogenannte „Mi t te l -
betriebe" unterstützen. Dabei strebt man an, möglichst viele agrarische Unternehmer 
in den Stand zu setzen, einen lebensfähigen Betrieb zu entwickeln, der es auch unter 
künftigen technischen und wirtschaftlichen Bedingungen ermöglicht, ein hinreichendes 
Unternehmereinkommen zu erzielen. Dabei denkt man nicht nur an eine andere Len-
kung der finanziellen Beihilfen infolge der EG-Strukturrichtl inien, sondern auch an die 
Unterstützung von Betriebshilfediensten, die Beistand leisten, wenn der Bauer krank 
ist oder Freizeit wünscht; an die Förderung von auf den Bedarf kleinerer Betriebe ab-
gestimmter technischer Entwicklungen wie zum Beispiel im Bereich der Energieein-
sparung und der elektronischen Betriebsverwaltungssysteme; und an eine besser auf die 
persönliche Lage der Unternehmer abgestimmte steuerliche und soziale Gesetzgebung. 
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Insbesondere für ein agrarisches Exportland wie die Niederlande begrenzen die Anfor-
derungen des internationalen Wettbewerbs die Möglichkeiten für eine solche Polit ik. 
Es ist jedoch noch immer so, daß die Selbständigkeit und Freiheit eines agrarischen 
Unternehmers fi> viel? R'nen größerer! Reiz hat ais Lohnarbeit und daß man bereit ist, 
dafür ein Opfer zu bringen in bezug auf Risiko, Betriebsgebundenheit und Arbeitszeit. 
Auch in der nachindustriellen Gesellschaft — wenn wir das heutige Zeitaiter so nennen 
dürfen — kann das hauptsächlich mit Familienarbeit und Familienkapital arbeitende 
Kleinunternehmer; in de: Landwirtschaft eine starke Position einnehmen. Die weitere 
Produktivitätsverbesserung wird in Zukunft wahrscheinlich kaum aus der Erhöhung 
des verwendbaren jährlichen Lohneinkommens der Arbeitenden, sondern vielmehr aus 
einer Verringerung der Arbeitszeit und Erhöhung der steuerlichen und sozialen Abga-
ben resultieren. Die daraus folgende Steigerung der Lohnkosten je Stunde würde für 
nicht auf Fremdarbeit begründete Kleinbetriebe den Raum vermehren, um technische 
und wirtschaftliche Nachteile zu kompensieren, sind die Möglichkeiten verbessern, in 
Wettbewerb mit größeren, von Fremdarbeit abhängigen Betrieben ein zufriedenstellen-
des Jahreseinkommen herzustellen. 
Auch für diese Betriebe gilt jedoch, daß der Bet-ieb genügend groß sein sollte. Viele 
landwirtschaftliche Betriebe in den Niederlanden sind zu klein, um für eine vollständi-
ge Arbeitskraft genügend Arbeitsgelegenheit und ein befriedigendes Einkommen zu 
bieten. 
Trotz der' Arbeitslosigkeit erscheint denn auch eine weitere Verringerung der Zahl der 
Bauern unvermeidbar, vor allem weil viele Betriebe ungenügende Aussichten für einen 
Nachfolger bieten und deshalb nach dem Aufgeben des alten Landwirtes nicht mehr 
bewirtschaftet werden. 
5. Investitionsbeihilfen und Einkommensteuer 
In den Niederlanden hat man von altersher die Landwirtschaft wie einen erwachsenen 
Wirtschaftssektor gesehen und deshalb landwirtschaftliche Unternehmer in Hinsicht 
auf Besteuerung, Wohlstandspflege und finanzielle Beihilfen immer genauso wie Un-
ternehmer in anderen Wirtschaftsbereichen behandelt. Die Bauern sind infolgedessen 
wie jeder Unternehmer der Einkommensteuer unterworfen und verpfl ichtet, unter 
Vorlegung einer Buchhaltung ihre Betriebseinkommen zu erklären. Das bedeutet, daß 
das Einkommen aus dem landwirtschaftlichen Betrieb mit dem unter dem Einfluß in-
flationärer Preissteigerung entstehenden Wertzuwachs der Betriebsbesitzungen (Gebäu-
de, Vieh usw.) völlig besteuert w i r d ' . 
1 Nur Boden wird in dieser Hinsicht nicht zu den Betriebsbesitzungen gerechnet, und der Wert-
zuwachs ist wie bei anderen privaten Landeigentümern — wie z.B. Verpächtern — nicht der Ein-
kommensteuer unteiworfen. 
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Die Besteuerung des Betriebseinkommens beinhaltet, daß die Bauern auch mittels der 
gestatteten Abzüge, wie zum Beispiel Investitionsabzüge und beschleunigte Abschrei-
bungen, ihr zu versteuerndes Einkommen verringern können. Weil die Einkommen-
steuer progressiv verläuft, können — insbesondere bei relativ hohem Einkommen — 
mittels Betriebsinvestitionen beträchtliche Steuereinsparungen realisiert werden. 
Dieses System steuerlicher Investitionsabzüge wurde vor zwei Jahren ersetzt durch ein 
System von Investitionssubventionen, wobei jede Unternehmung, nicht nur die Land-
wirtschaft, unabhängig von der Einkommenshöhe, einen finanziellen Beitrag für Be-
triebsinvestitionen bekommt (das sogenannte WIR-Gesetz). Einschließlich Zuschüssen 
für Kleinbetriebe betragen diese Investitionsbeihilfen im Durchschnitt nun etwa 2 3 % 
der Investitionen für Betriebsgebäude und 16 % für Geräte, Vieh usw. Sie sind etwa 
gleich den ehemaligen Steuereinsparungen aufgrund der Investitionsabzüge2. 
Ich bin etwas genauer auf diese Zusammenhänge eingegangen, weil ich erfahren habe, 
daß die Bauern in der Bundesrepublik Deutschland ihre niederländischen Kollegen 
beneiden; nicht so sehr um die Einkommensteuer, sondern um das WIR-Gesetz. Diese 
beiden sind jedoch nicht trennbar. In Hinsicht auf die Besteuerung des bäuerlichen 
Einkommens haben die niederländischen Bauern trotz des WIR-Gesetzes einen be-
trächtlichen Wettbewerbsnachteil im Vergleich zu ihren Kollegen in der Bundes-
republik Deutschland. Das hemmt zum Beispiel die Aufstockung des bäuerlichen 
Eigenkapitals, veranlaßt aber auch zur Steigerung der Effizienz der Betriebsführung 
und zur scharfen Kalkulation. 
Auch in bezug auf die Wohlstandspflege ist es ein Ziel der niederländischen Polit ik, für 
die Landwirtschaft keine Sonderregelungen zu treffen, sondern die allgemeine Gesetz-
gebung anzuwenden und die Ausführung dem Wohlstandsmimsteriurr zu überlassen. 
6. Umweltschutz und Landschaftspflege 
Die Niederlande stellen nicht nur eine der am dichtesten bevölkerten und am stärksten 
industrialisierten Regionen innerhalb der EG dar, sondern auch eine der landwirt-
schaftlich am intensivsten bewirtschafteten. Der Umweltschutz, die Naturbewahrung 
und Landschaftspflege sowie die Erholung der städtischen Bevölkerung führen deshalb 
zu immer eingreifenderen Auflagen für die Entwicklung der Landwirtschaft. 
Insbesondere in der intensiven Viehhaltung führen die Auflagen bezüglich Wasser- und 
Luftverschmutzung zu Kostenerhöhungen. Auch viele Agrarindustrien, wie zum Bei-
2 Infolge der Progressivität der Einkommensteuer ist das WIR-Gesetz im allgemeinen nachteiliger 
bei relativ hohem Einkommen und vorteilhafter bei relativ niedrigem Einkommen. 
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spiel Molkereien und die Kartoffelstärke-Industrie, werden konfront iert mit der Not-
wendigkeit kostspieliger Umweltschutzmaßnahmen und/oder höherer Umweltschutz-
abgaben. 
Die Standortvorteile einer geographischen Konzentration sowie die Nähe großer Be-
völkerunqszentren werden deshalb durch die Kostenerhöhungen infolge strenger Um-
weltsGiiUtzauflacen beträchtlich vermindert. !n der Raumplanung ländlicher Gebiete 
ist weiter vorgesehen, d?ß in vielen Gebieten entweder die Landwirtschaft nur eine 
untergeordnete Roi'ie spielen wird und die Einrichtung una die Verwaltung primär auf 
Naturschutz j nd Landschaftsp';ege eingestellt w i rd , oder daß die Landwirtschaft zu-
gunsten von Natur und Landschaft eingreifenden einscni anklingen unterworfen wer-
den soll. Außerdem wird auch in den Übergangszonen zu den städtischen Gebieten die 
Entwicklung der Landwirtschaft im Hinbück auf künftige Nutzungsänderungen ge-
hemmt. 
Die Raumplanung und die Verschärfung der Konkurrenz zwischen den verschiedenen 
Nutzungsarten haben schon eingehende Folgen für die individuelle Entwicklung man-
cher landwirtschaftlicher Betriebe gehabt und werden wahrscheinlich einen wachsen-
den Einfluß auf die Gesamtentwicklung der niederländischen Landwirtschaft ausüben. 
Man könnte dabei natürlich denken, daß bezüglich der wachsenden Überschußproduk-
t ion eine Produktionseinschränkung erwünscht wäre. Das ist aber eine Erwägung aus 
der Sicht der Europäischen Gemeinschaft. 
Für die niederländische Gesellschaft stellt die Interessenanwägung zwischen Naturund 
Landschaft einerseits und dem erheblichen und schwer ersetzbaren Beitrag der Land-
wirtschaft Z\J Arbeitspiatzangebot, Nationaleinkommen und Zahlungsbilanz anderer-
seits ein schwieriges Wahlproblem dar. Man ist sich jedoch darüber einig, daß dieses 
Problem sowieso nicht auf Kosten der Bauern gelöst werden darf und daß diese für den 
Einkommensausfall infolge auferlegter außerordentlicher Verpflichtungen und Be-
schränkungen entschädigt werden sollen. Diese Entscheidung macht die Maßnahmen 
selbstverständlich sehr kostspielig für die übrigen Niederländer. 
7. Zusammenfassung und Schlußbemerkungen 
Die Landwirtschaft in Zusammenarbeit mit den vor- und nachpeiagerten Zulieferungs-
und Dienstleistungsunternehmungen, Lebensmittelindustrie und Handel ist in den Nie-
derlanden sowohl hinsichtlich des Nationaleinkommens als auch hinsichtlich der Zah-
lungsbilanz noch immer ein wichtiger Pfeiler der gesamten nationalen Wirtschaft. 
Sie ist von altersher auf den Markt eingestellt; Flexibil i tät in der Anpassung an neue 
Entwicklungen und beim Ergreifen neuer Möglichkeiten sind auffallende Merkmale der 
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niederländischen Landwirtschaft. Aufgrund dieser Eigenschaften hat sie auch sehr von 
der Gestaltung des Gemeinsamen Marktes profitieren können. 
Hinsichtlich Besteuerung, sozialer Schichtung und finanzieller Hilfen wird die nieder-
ländische Landwirtschaft nicht bevorzugt, sondern ebenso behandelt wie die anderen 
Wirtschaftszweige des Landes. Nur die Anwendung der strukturpolit ischen Richtlinien 
der EG bezüglich Zinsverbilligung für Entwicklungsbetriebe und Prämien für Betriebs-
aufgabe machen eine Ausnahme von diesem Prinzip. 
Die niederländische Regierung hat sich jedoch immer bemüht, mittels Forschung, Be-
ratung und Unterricht die Kenntnisse der Bauern und Gärtner zu verbessern und durch 
Verbesserung von Entwässerung, Parzellierung, Verkehrslage, Marktordnung usw. mög-
lichst günstige Bedingungen für die Landwirtschaftsentwicklung zu schaffen. Außer-
dem sind sowohl die Bauern wie auch die Regierung davon überzeugt, daß Eingriffe in 
den freien Marktmechanismus notwendig und unvermeidlich sind, um die Kontinuität 
der Landwirtschaft und der Lebensmittelversorgung sicherzustellen, den Bauern einen 
gerechten Anteil an der allgemeinen Wohlstandsentwicklung zu gewähren und sie vor 
den Folgen tiefer, langfristiger Preissenkungen zu schützen. Angesichts ihrer Abhängig-
keit von Importen sind die Niederländer dabei aber selbstverständlich Vorkämpfer 
eines möglichst freien internationalen Handels, insbesondere innerhalb der Gemein-
schaft. 
Den künftigen Entwicklungen wird nicht ohne Sorgen entgegengesehen. Insbesondere 
die wachsende Selbstversorgung der EG mit Getreide wird die Grundlage der weitge-
hend auf importiertem Viehfutter begründeten Intensiv-Viehhaltung angreifen; und 
auch eine Steigerung der Weltmarktpreise importierter Rohstoffe kann insbesondere 
die Wettbewerbsposition von Viehhaltung und Gartenbau beeinträchtigen. Auch die 
wachsende Produktion von Milchüberschüssen und die deswegen vorsichtige Preispoli-
t ik und reale Preissenkungen machen den niederländischen Bauern Sorgen. Effektive 
Maßnahmen zur Verringerung der Milchproduktion würden denn auch von den nieder-
ländischen Bauern begrüßt werden, allerdings nicht auf Kosten ihres Marktanteils. 
Hinzu kommt, daß die niederländische Landwirtschaft zu einem sehr dicht bevölker-
ten, industriell hoch entwickelten und landwirtschaftlich sehr intensiv bewirtschafte-
ten Raum gehört, wo Umweltschutz, Erhaltung von Natur und Landschaft sowie Er-
holung der städtischen Bevölkerung immer stärker in die Bewirtschaftung der land-
wirtschaftlichen Böden eingreifen. 
Diese Entwicklungen werden auch in Zukunft hohe Ansprüche an die Anpassungs-
fähigkeit und Findigkeit des niederländischen Agrarsektors stellen. In der Vergangen-
heit hat sich aber die niederländische Landwirtschaft immer auf diese ihre Anpassungs-
fähigkeit und Findigkeit verlassen können. 
- 49 -
